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  Comparative analysis of spasmolytic and analgesic effect of pentazocine 25 mg given orally （PAT）
and 15 mg given parenterally （PAI） was performed on a basis of double blind trial in 98 patients who
had an acute attack of urinary stone colic．
  Analgesic effect of PAT beco皿e apParent Icss quickly than PAI；in most cases analgesia was
attained after 30 minutes following the administration of PAT．
  However， PAT was equally effective to PAI if observed for 60 minutes． The side effects were
less frequent and minimal in PAT．
  It was concluded that oraliy administered pentazocine 25 mg was equally effective to parenteral
pentazocine 15 mg in the treatment of． urinary stone coli．c．






















































































































































































ゆひムノらの ゐ   ね   ロゆ にロ ルつよド雪融顕示自果’より（．♪｛一蹴藍析
統計98例でうち脱落例は10例であっ


































































性  別 年 齢（歳）
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  一方，pain scoreに関して，その時間経過に伴う分
 布をみるとTable 3のごとくであう．各経過時間ごと
 の分布については，Fig・1のとおり．となり，全体とし


































＼廟剰1 PAT 2 s PAI ls













































平   均． 3，QOO 2，392 1，958 1・7昌6 1，4工0． 3，OOOL9571，578 1，233 0，914
標準誤差 o 0，112 0，146 O，166 0，186O 0，155 O，164 ○，185 0，2Q2
例   数 51 51 48 45 39 47 47 45 43 35
X2検定  P：0．05
 15分   Xo2 ＝＝ 5 ． tlO55 φ＝2
 30分   Xo2＝3．4755 φ＝3
 45分   X。2…6．3686 φ＝3




































鷹T巴急1號TlPAIP5 PAT PAIQ5   15
べ  副作用”t［JlpArroza 1－pATiR
め   ま   い
頭がぼんやり（軽度）．
ねむけ＋ボヤーとする
悪、      ．心
嘔気十フラフラ感













































全  症  例  数
























































をみても，PAI l 5 mgとPAT 25mgとを比較検討
することはPATに少々不利な点があるように思われ
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